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NiAl3 was prepared by firing mixture of Ni and Al in the molar ratio of 1 to 3.35 under Ar-5%H2 gas, and wet 
planetary ball milling. For the wet-milled particles, yttria-stabilized zirconia was added as a sintering agent. The 
NiAl3 particles thus obtained were pressed into disk-shaped compacts and fired at 1000℃ for 3 h and 24 h in air 
to proceed oxidation and sintering. Dense microstructure was observed in the sintered composite obtained by 
firing the wet-milled NiAl3 at 1000℃ for 24 h. The electrical resistivity of the composite without YSZ addition 
decreased with sintering time, while that of the composite with YSZ was increased with sintering time. 


























料を Ar-5%H2雰囲気下, 1200℃, 3 hの条件下で溶
融した。得られた試料を乳鉢で粉砕し、一軸加圧に
よりプレート状に成型した。成型後の試料を
Ar-5%H2下, 750℃, 3 hの条件で、更に 2回焼成す
ることにより NiAl3 を得た。このように作製した
NiAl3を蒸留水 10 ml とともに遊星ボールミル容器
に投入し、200 rpm, 8 hの条件で湿式粉砕した。こ
のとき試料中に、焼結助剤として YSZ を、
NiAl3:YSZ=10:0, 10:1, 10:2（mol比)となるように




結時間はそれぞれ 3 h, 24 hとした。 
 
3．実験結果 







 Fig. 2 酸化焼結後試料の XRD 図. 
 














Fig. 3 酸化焼結後の試料断面の SEM像.. 
 








Fig. 4 酸化焼結後試料のアレニウスプロット. 
 
交流二端子法によるインピーダンス測定の結果か
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